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ABSTRACT 
This study examined the effect of high-molecular-weight fucoidan extracted from mozuku 
(Cladosiphon okamuranus) on intestinal motility in 27 late middle-aged (mean age: 65.26 :t 
4.54) and 30 young (20.77 :t 1.50) adults after continuous administration for 4 weeks. Exhaled 
hydrogen was measured using a measuring device， BAS-200， and bowel sounds were evaluated 
with a tachogram， Entero Tach Sound Analysis Pro Version 4.1 After the 4-week administration 
of fucoidan， bowel sounds were significantly increased and regulated in the late middle-aged 
group. However， no significant changes in exhaled hydrogen and tachograph data were observed 
in the young adult group. The results of this study suggest that mozuku-derived high-molecular-
weight fucoidan may regulate intestinal motility. (Accepted on April12， 20l3) 























































































解析される項目は， Average sound-sound 
interval in msec (音と音の間隔;以下SSとする)， 
Standard deviation of s (音と音の間隔の標準
偏差;以下Stdとする)， Percent Time active 
bowel sounds (腸音の割合;以下PBSとする)， 
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習聖徳鱗 * p < 0.05 





















ppm (l.0 -4.0) と低下したが有意な差はみられ
なかった (2= -1.62 p = 0.105). 青年期は，開
始前は9.0ppm (2.0 -19.3) と壮年期よりも高い
値であり，服用4週間後には4.5ppm (3.0 -15.8) 
と低下したが有意な差はみられなかった (z= 
-8.12 p = 0.41).研究開始前の壮年期と青年期の
群間比較では，青年期の方が高い値であった (z




値416msec，四分位範囲 (25%タイル184 msec 
-75%タイル521msec)から4週後は154msec(100 
-319)と短縮したが有意な差はみられなかった
(Z = -1.61 p = 0.107).青年期は開始前284msec 
(186 -618)， 4週後371msec (194 -745) と有意






タイル1009) から4週後は270msec (156 -762) 
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340) と有意に増加した (Z= -2.40 p = 0.02) 
青年期は開始前193msec (106 -261)から4週後
137 msec (73 -245)に減少したが，有意な差は

















タイル15.4)から4週後は25.3msec (10.5 -40.0) 
と有意に増加した (Z= -2.93 p = 0.00). 青年
期は開始前10.6msec (4.6 -25.2)から4週後8.3
msec (3.6 -22.3)に減少したが，有意な差はみ
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r = -0.214 p = 0.285 
r = -0.253 p = 0.202 
r = 0.159 p = 0.429 
r= 0.196 p = 0.327 
r = 0.107 p = 0.575 
r = 0.128 p = 0.501 
r = -0.097 p = 0.611 
r = -0.054 p = 0.776 
4週後
r = -0.347 p = 0.076 
r = -0.311 p = 0.115 
r = 0.393 p = 0.065 
r= 0.325 p = 0.098 
rニー0.236p = 0.210 
r = 0.193 p = 0.309 
r = -0.188 p = 0.319 
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